













































































































































































































































































.01 .03 .45 .12 .14 .36
E11 ○○のために時間を作るようにしている .12 .62 ─ .08 ─ .02 .75 .06
E12 ○○を通じて知り合った友人がいる ─.15 .76 .14 .17 .50 ─ .01
E13 ○○のために自分の時間を費やしていると思う .10 .78 ─ .12 .02 .76 ─ .09
E15 ○○について話をする友人や仲間がいる .14 .43 .12 .06 .60 .04
E17 ○○に関することでは他の人に負けないと思う .52 .23 .08 .73 .09 ─ .01
E18 ○○に関することで妥協したくないと思う .94 ─ .06 ─ .10 .71 .15 ─ .02
E19 ○○について追求していきたい .73 .01 .02 .75 .12 .03
E20 ○○について極めていると思う .49 .12 .12 .89 ─ .11 .05
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ─ .33 .30 ─ .74 .42

































ｎ 平均値 （SD） ｎ 平均値 （SD）
極め因子 120 13.88 （3.67） 822 8.61 （3.50）
コミットメント因子 120 16.67 （3.25） 822 9.96 （3.58）
メディア接触因子 120 13.21 （3.93） 822 9.45 （3.08）







極め因子 4 .791 .895
コミットメント因子 4 .744 .793
メディア接触因子 4 .727 .704
Enthusiasm尺度合計 12 .797 .878
Table 4　尺度間相関係数
学生データ 食データ




極め因子 .32 *** .41 *** .30 *** .35 *** .49 ***
コミットメント因子 .29 ** .17 .38 *** .27 ** .49 ***
メディア接触因子 .32 *** .13 .18 .24 ** .29 ***






























































因子間相関 F1 F2 F3 F1 F2 F3
F1 ─ .61 .34 ─ .79 .48












































































































─.12 .32 .60 .16 ─ .13 .51
E04 ○○に関連した特別な商品を購入する .18 ─ .09 .61 .01 .39 .29








─.11 .24 .54 ─ .07 .57 .10
E10 ○○の情報を知りたい .11 ─ .07 .65 ─ .07 .77 .09
E11 ○○のために時間を作るようにしている .17 .62 ─ .14 .06 .78 ─ .07
E12 ○○を通じて知り合った友人がいる ─.15 .77 .12 .30 .40 ─ .06
E13 ○○のために自分の時間を費やしていると思う
.13
.76 ─ .12 .21 .61 ─ .18
E15 ○○について話をする友人や仲間がいる .14 .41 .17 .20 .51 ─ .04
E17 ○○に関することでは他の人に負けないと思う .51 .25 .07 .79 .01 .02
E18 ○○に関することで妥協したくないと思う .93 ─ .04 ─ .09 .68 .20 ─ .04
E19 ○○について追求していきたい .72 .01 .06 .70 .19 .01
E20 ○○について極めていると思う .49 .12 .10 .91 ─ .17 .12
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ─ .25 .36 ─ .70 .42
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Developing a scale of measuring Enthusiasm
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【Abstract】
　The purpose of this study is to develop a scale of Enthusiasm. Enthusiasm is ardency for 
something of one's interest or favorite, and it is a desire to become involved in such things. 
This article, attempts to develop the measurement of the degree of Enthusiasm. In particular, 
we compare two investigations, in which subjects define an object that they find enthusiastic 
（Study 1）, and we specify it （Study 2）. Study 1 received responses from 120 university 
students, and Study 2 gained 822 consisting of subjects who had a child or children. The data 
（20 questionnaire items） are factoranalysed. As a result, study 1 and 2 adopted 12 items 
together, from which three factors were extracted. According to the inspection of the 
reliability and the validity, both elements provided adequate value.  In the future, further 
studies on the differences in the field of objects and in the background of the subjects, as well 
as on the relations between the established scale and psychological well-being are expected to 
follow.
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